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After the World War I, the Admiralty commenced to make the ofﬁcial 
record of the battle of Jutland of 1916.　This mission was carried out by 
Captain J. E. T. Harper and his team of ofﬁcers.　The record, the so-called 
Harper Record, was completed in October 1919, but Admiral Beatty, the First 
Sea Lord and Chief of Naval Staff, sought many alterations to the record.　
Harper strongly resisted some alterations which he thought falsiﬁed the fact.　
This Harper’s resistance resulted in the delay of completion of the record and 
blocking of its publication.　The problem of the Harper Record was one of 
the triggers of the so-called Jutland controversy in the 1920s.
Harper had been instructed to make the record based solely on 
documentary evidence and without comment or criticism.　However, Harper 
Record could not help showing a kind of Harper’s evaluation of development 
of the battle of Jutland.　Harper placed higher value on the action of the 
Jellicoe’s battle ﬂeet than Beatty.　Beatty placed higher value on the action of 
his battlecruiser ﬂeet than Harper.　The dispute about Harper Record between 
Harper and Beatty was essentially caused by the difference between their 
images of the battle of Jutland.　That difference and also Harper’s strong will 
which was not daunted by Beatty’s authority resulted in the blocking of the 
Harper Record.
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この公式記録作成作業はハーパー（ John Ernest Troyte Harper）大佐を
長とするグループが担い1）、1919年に「ジュトランド海戦公式記録1916年
5 月30日～ 6 月 1 日（Ofﬁcial Record of the Battle of Jutland, 30th May to 




的に1927年に「ジュトランド海戦記録複製（Reproduction of the Record of 
the Battle of Jutland）」として公表されることになる2）。それは海軍省によ
るジュトランド海戦公式記録である「ジュトランド海戦報告（Narrative 









 2） Reproduction of the Record of the Battle of Jutland, Command Paper 2870, 1927 
（hereafter cited as Reproduction of the Record）.　これは、1920年 5 月時点でのハー
パー・レコード原案の再版である。Stephen Wentworth Roskill, Admiral of the Fleet 
Earl Beatty: the Last Naval Hero: An Intimate Biography （London: Collins, 
1980） （hereafter cited as Earl Beatty）, p.328.









ティー」（『軍事史学』第50巻 第 3・ 4合併号、2015年 3 月発行）を参照。
 4） 本稿では、大英図書館に保管されているジェリコー文書第31（Jellicoe Papers. 
vol.XXXI：Add MS 49019）である「ジュトランド海戦公式記録1916年 5 月30日～
6 月 1 日補遺および図表付属（Ofﬁcial Record of the Battle of Jutland 30th. May to 




Jellicoe to Lieut-Commander Oswald Frewen, 12 Feb. 1920, A. T. Patterson, ed., The 
Jellicoe Papers; Selections from the Private and Ofﬁcial Correspondence of Admiral of 
the Fleet Earl Jellicoe of Scapa, vol.2 （London: Navy Records Society, 1968） 
（hereafter cited as JP）, p.406.
 5） John Ernest Troyte Harper, Facts Dealing with the Compilation of the Ofﬁcial Record 
of the Battle of Jutland and the Reason It Was not Published （hereafter cited as Facts 
Dealing）, 1928, JP, vol.2, pp.461-490.
 ハーパーは、ハーパー・レコード作成にまつわる体験とそれについての見解を上記
文書Facts Dealingに書き残した。これは長い間、王立防衛安全保障研究所（RUSI: 
Royal United Services Institute）に保管されていたが、海軍記録協会（The Navy 
Records Society）によって1968年に出版の『ジェリコー文書集（JP）』第 2巻に収
録され、公開された。ビーティーによるジュトランド海戦公式記録作成作業への介
入を述べたこの文書の公開に対し、第 2代ビーティー伯（David Field Beatty）は強
く反対した。Barry Gough, Historical Dreadnoughts: Arthur Marder, Stephen Roskill 
and Battles of Naval History （Bamsley: Seaforth, 2010）, pp.260-269.　この文書が
ハーパーの個人的視点からのみ記されたことには留意すべきだが、ハーパー・レ
コードを考える上で不可欠の史料であり、本稿でも全面的に参考としている。
 cf. Geoffrey Bennett, “The Harper Papers: Fresh Light on the Jutland Controversy,” 
Quarterly Review （ Jan. 1965）, pp.16-25.
 6） B. Ranft, ed., The Beatty Papers: Selections from the Private and Ofﬁcial 
Correspondence of Admiral of the Fleet Earl Beatty, vol.2 （Aldershot: Scolar Press, 






ジェリコー（ John Rushworth Jellicoe）は、大戦回顧録である『大艦隊
1914～1916年：その成立、発展と任務（The Grand Fleet, 1914-1916: Its 


















 7） Narrative of the Battle of Jutland （H.M.S.O., 1924） （hereafter cited as Narrative）.
 8） Alfred Temple Patterson, Jellicoe: A Biography （London: Macmillan, 1969）, p.230.
 9） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.464.　以後、ハーパー・レコードの作成過程につ
いての記述は、このハーパーの個人文書に基づいている。
10） Ibid., p.465.




























考えている。Carlyon Wilfroy Bellairs, The Battle of Jutland; The Sowing and the 
Reaping （London: Hodder and Stoughton, 1920）, pp.v, xi-xii; Harper, Facts Dealing, 
JP, vol.2, pp.462, 466.
12） Ibid., pp.466-467.



















14） Memorandum: Harper to Naval Secretary, for 1st Lord, 27 May 1920, BP, vol.2, pp.446-
447.
15） Naval Secretary to 1st Lord, 29 May 1920, BP, vol.2, p.448.
16） Remarks Made by ACNS on Ofﬁcial Record of the Battle of Jutland, 2 June 1920, BP, 
vol.2, pp.448-449.　ジュトランド海戦当時、チャトフィールドはビーティーの旗艦
である巡洋戦艦ライオンの艦長であった。
17） Remarks Made by DCNS on Ofﬁcial Record of the Battle of Jutland, 14 June 1920, BP, 
vol.2, pp.449-450.　ジュトランド海戦当時、ブロックは第 1 巡洋戦艦戦隊司令官と
して巡洋戦艦プリンセス・ロイヤルにあった。
18） ハーパーも前文案を提示したが、最終的に採用された前文案は、ビーティーとチャ
トフィールドによるもののようである。Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.469; 
Roskill, Earl Beatty, p.328.
19） Jellicoe to Lieut-Commander Oswald Frewen, 12 Feb. 1920, JP, vol.2, p.406; Harper, 
Facts Dealing, JP, vol.2, pp.467-468.　ジェリコーとジュトランド論争との関係につ
いては、拙稿「ジュトランド論争とジェリコー」（『国際学論集』第25巻 1 ・ 2 号、
2014年12月）参照。























20） Harper, Facts Dealing, and Jellicoe to Long, 5 July 1920, JP, vol.2, p.470 and pp.406-
410.
21） その会合について海軍省には記録がなく、おそらく非公式な会合だったかと思われ
る。Roskill, Earl Beatty, p.329.
22） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.472.
23） Ibid., p.473.
24） Extract from Boards Minutes, 6 Aug. 1920, BP, vol.2, pp.450-451.
25） ハーパー・レコードとコーベットの関係については下記を参照。Donald M. 
Schurman, Julian S. Corbett 1854-1922: Historian of British Maritime Policy from 











録などを集成したもの、つまり『ジュトランド海戦1916年 5 月30日～ 6月
1 日：付録付公式文書集（Battle of Jutland 30 th May to 1st June 1916: 








く、デュワー兄弟（Kenneth Gilbert Balmain Dewar, Alfred Charles Dewar）
26） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, pp.475, 476.　ビーティーは、コーベットに公式記
録資料を渡す一方で、関係する報告書と信号記録、修正された航路図のみ海軍省が
公表するという妥協案を主張した。Roskill, Earl Beatty, pp.330-331.
27） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.478.　ハーパーは1920年11月初旬に、もし将来





28） J. S. Corbett, Naval Operations, vol.3 （London: Longmans, Green, 1923）.　コーベッ
トの『海軍作戦』第 3 巻をめぐる問題については下記を参照。Schurman, Corbett, 
pp.189-194.





















29） 「海軍幕僚評価」については下記を参照。Andrew Gordon, The Rules of the Game: 
Jutland and British Naval Command （1996; London: John Murray, 2005）, pp.545-546; 
Roskill, Earl Beatty, pp.332-334. cf., K. G. B. Dewar, “Battle of Jutland,” I-III, The 
Naval Review, 47-4, 48-1, 2 （Oct. 1959, Jan. and Apr. 1960）.
30） Reproduction of the Record.　これは海軍省の有していた、最も修正が少ない版であ
り、1920年 5 月の校正刷である。Roskill, Earl Beatty, p.328.
31） Explanatory Note by the Admiralty, Reproduction of the Record, p.iii.
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Ａ．ジュトランド海戦の展開概要






［第 1 段階］ 5 月31日の午後 2 時20分以降、まずは両軍先鋒の巡洋戦艦
隊同士が接敵し、ビーティー率いるイギリス巡洋戦艦隊がヒッパー
（Franz Ritter von Hipper）中将率いるドイツ巡洋戦艦隊を追撃する。ドイ
ツ側は自軍主力の戦艦隊へのイギリス巡洋戦艦隊の誘引を意図しての後退
であった。このとき、臨時にビーティーの指揮下に入っていたエヴァン・
トーマス（Hugh Evan-Thomas）少将率いる第 5 戦艦戦隊の転針が遅れ、
その戦闘参加も遅れることになった。イギリス側は追撃戦のなかで、巡洋
戦艦インディファティガブルとクイーン・メリーを失う大損害を受ける。









32） ジュトランド海戦の展開については下記を参照。Gordon, The Rules of the Game; 
Arthur Jacob Marder, From the Dreadnought to Scapa Flow, vol.3: Jutland and After, 
May to December 1916 , 2nd ed. （Oxford: Oxford University Press, 1978） （hereafter 
cited as FDSF）.























33） Captain J. E. T. Harper to ACNS, 20 Dec. 1919, and K. Creighton to Captain J. E. T. 
























34） Commander Ralph Seymour to Captain J. E. Harper, 18 Dec. and Minute by Beatty, 22 
Dec. 1919, BP, vol.2, pp.432 and 437.




36） Diagram 10: Plan of Action between Main Fleets 6 p.m. to 8 p.m. 31st. May 1916, Add 
MS 49023; Harper: Minute to ACNS, 20 Feb. 1920, and Harper: Minute to ACNS, 12 
Mar. 1920, BP, vol.2, pp.438 and 442.
37） Narrative, p.54; Diagram 28: Approximate Positions at 6.56 p.m., Narrative.
38） Commander Ralph Seymour to Captain J. E. Harper, 18 Dec. and Minute by Beatty, 22 
Dec. 1919, BP, vol.2, pp.432, 437.
39） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, pp.465-466; J. E. T. Harper, The Truth about Jutland 
（London: John Murray, 1927）, pp.98-100.
40） Marder, FDSF, vol.3, pp.148-150; Roskill, Earl Beatty, p.176.






















6） この海戦の結果、1916年 8 月の短期間の出撃をのぞき、ドイツ主力艦
隊は1918年11月の降伏まで自国海域に封じ込められることになった。
この前文案についてハーパーは大いに批判的で、第 1、 2、 6段落は資
41） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.465.　シーモアは、1920年 2 月に公式記録の前文
試案を提示しているが、それは戦艦隊の行動を低く、巡洋戦艦隊の行動を高く評価
するものであった。Seymour to Beatty, 20 Feb. 1920, BP, vol.2, pp.439-441.






















43） Ibid., pp.469-70. 
44） Jellicoe to Long, 5 July 1920, JP, vol.2, pp.407-410.






45） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, pp.470-471.
46） Notes by 1st Sea Lord on the Harper Record, 15 May 1920, BP, vol.2, pp.443-444.
47） Memorandum: Harper to Naval Secretary, for 1st Lord, 27 May 1920, BP, vol.2, p.447.
48） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.471.
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復活（ stet）になっている。Ofﬁcial Record, Add MS 49019, pp.32-33.
50） Narrative, p.44.





Seymour to Beatty, 20 Feb. 1920, BP, vol.2, p.440.
52） General Fleet Action, Ofﬁcial Record, Add MS 49019; chap. VI: ‘The ﬁrst half hour, 6.15 
p.m. to 6.40 p.m.’ and VII: ‘The Second Engagement and Admiral Scheer’s turn away’, 
Narrative.





してほしいとまで要求しているが、具体的には、1916年 5 月31日午後 5時








55） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, pp.479-480.　以下の付図とそれに対応する本文部分
である。（ドイツ巡洋戦艦隊の航路図関係）Diagram 2: General Plan of the Day Action, 
31st May 1916, Showing Track of Each Squadron Engaged, 8: Battle Cruiser Action, 
Third Phase, 5.00 p.m. to 6.00 p.m. 31st May 1916, Including Junction with Battle Fleet. 
（イギリス艦隊の航路図関係）Diagram 2, 10: Plan of Action between Main Fleets, 6.00 
p.m. to 8.00 p.m. 31st May 1916, 12: Approximate Position of Ships at 7.15 p.m. 31st 
May 1916, 13: Approximate Position of Ships at 7.25 p.m. 31st May 1916.
 1927年の Reproduction of the Recordの公表においては、費用のこともあって航路
図は複製・公表されていない。本稿では大英図書館所蔵のジェリコー文書第35
（ Jellicoe Papers. vol.XXXV.：Add MS 49023）の付図を参照しているが、付表 2 の
名称のみBattle of Jutland 31st May 1916とされてReproduction of the Recordのもの
とは名称に相違がある。
56） たとえばハーパーによれば、ビーティーの修正指示に従うと1916年 5 月31日午後 7
時15分当時の巡洋戦艦隊の対敵距離は、資料的に妥当と思われる当初の 1 万 7 千
ヤードから 1万 3千 4百ヤードに短縮されることになり、これは他の部隊の航路図
全体の修正を要するようなものだった。Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.473.
 なおハーパー・レコードでは、午後 7時14分時点で、 1万 5千ヤードの距離で砲撃
を再開したとの記述がある。Ofﬁcial Record, p.54, Add MS 49019; Diagram 12: 
Approximate positions of ships at 7.15 p.m. on 31st May, 1916. Destroyer ﬂotillas are 
not shown, with exception of German half ﬂotillas attacking, Add MS 49023.　「ジュト
ランド海戦報告」においても、特に距離の記載はないものの図29をみると、およそ
1 万 5 千ヤード強の対敵距離となっている。Diagram 29: Approximate Positions at 
7.12 p.m. and Tracks to 7.20 p.m. Narrative.
57） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, pp.471-473, 475.























59） Ofﬁcial Record, p.20, Add MS 49019.　このジェリコーの報告文全体は下記を参照。
Battle of Jutland, 30th May to 1st June, 1916. Ofﬁcial dispatches with appendices, 
HMSO, 1920, p.125.



























61） Ofﬁcial Record, Add MS 49019, pp.14, 21; Battle of Jutland May 31st 1916, Battle 
Cruiser Action First Phase. 2 p.m. to 3.40 p.m. May 31st 1916, Add MS 49023.
62） Narrative, p.12.　戦艦バーラムは第 5 戦艦戦隊の旗艦であった。「ジュトランド海
戦報告」の図 5では、バーラムの転針時間は午後 2時38分とされている。Diagram 
5: Galatea & 1st L. C. S. Closing Enemy – 2.30 P.M., Narrative.
























































67） Ofﬁcial Record, Add MS 49019, p.28.
68） Notes by 1st Sea Lord on the Harper Record, 15 May 1920, BP, vol.2, p.443.
 ビーティーが削除を示唆している部分は、以前にも彼が変更指示をしたものの、海
相ロングの介入によって復活した部分だった。Memorandum: Harper to Naval 
Secretary, for 1st Lord, 27 May 1920, BP, vol.2, p.445.
























69） Notes by 1st Sea Lord on the Harper Record, 15 May and Memorandum: Harper to 
Naval Secretary, for 1st Lord, 27 May 1920, BP, vol.2, pp.443, 445-446.　記録文中で
の実際の語形は、unfortunatelyである。
70） e.g. Narrative, pp.32-33. cf. Ofﬁcial Record, Add MS 49019, p.28.
71） Narrative, pp.108-11.


























76） Ofﬁcial Record, Add MS 49019, pp.40-41.
 前者は第 4 戦艦戦隊第 3 戦艦隊司令官のダフ（Alexander Ludovic Duff）少将によ
る1916年 6 月 4 日付の報告書からの抜粋である。Rear Admiral’s Report, the 4th 
Battle Squadron, 4 June 1916, Battle of Jutland, 30th May to 1st June, 1916. Ofﬁcial 
dispatches with appendices, HMSO, 1920, p.125.　しかし、ダフはジュトランド海戦
で艦隊全体が魚雷退避したことに批判的であった。Marder, FDSF, vol.3, p.133.
77） ハーパーは後の著作『ジュトランド海戦の真実（The Truth about Jutland）』におい
て、水雷兵器の危険性を強く述べ、ジェリコーの魚雷退避を支持している。
Harper, The Truth about Jutland, pp.172-177.


























80） Daily Mail Leading Article ‘The Jutland Hush-Up,’ 28 Oct. 1920, BP, vol.2, pp.452-453.
81） Reginald Hugh Spencer Bacon, The Jutland Scandal, rev. ed. （1925; London: 





























82） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, pp.464-465.
83） Lieutenant Cdr O. Frewen to Evan-Thomas, 22 Feb. 1927, BP, vol.2, p.476.
84） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.471.
85） Ibid., pp.465-466, 473, 475-476, 479-480.


























86） Ibid., pp.462, 463.
87） Gordon, The Rules of the Game, pp.541-542.

































90） Beatty to Shane Leslie, ［1922］, BP, vol.2, p.453.
91） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.475.



























92） Notes by 1st Sea Lord on the Harper Record, 15 May 1920, BP, vol.2, pp.443-444.
93） Jellicoe to Long, 5 July 1920, JP, vol.2, pp.406-410.



























97） Harper, Facts Dealing, JP, vol.2, p.483.
 ハーパーの海軍工廠への任命を阻止したのは、第三海軍卿兼監督官（Third Sea 
Lord and Controller of the Navy）だったチャトフィールドであった。Roskill, Earl 
Beatty, p.325.







98） Reproduction of the Record, p.iii.
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